

قررت وزارة المارف الممومية تدر بس هذا الكتاب بدارسها الثانو ية
< حقوق الطبع ححفوظة للو"لهنِ >
( الطبهة الرابهة )

pIArE - - Irra


فهرست
كتاب تاريُ مصر الى الفتح المثمانى

صصener



البابلأُول
الْصِنُ


المـبتى باكلاف بن السی：
，泣；

采
促

and
，
فَ
áal ن位药





 الالدماء


" م夫ودوت







حوالكى سنه سهr ق • م

















 أورُبا يشتغلون بكلّ رموز الكیتابة المصرية القديعة . واستههانوا على ذللك بالآثار
 (




 مالخصس تاريخ








》 مانيتون « فى تار يكه
وقد نهج المؤرخون هن هِ ه ها مانيتون " فقسهوا الملوكُ المعريين الذين أولهم
 والدولة الوسطى، والدولة الحديثة





الْصـنـُنا







 مستقلة بذاتها
 استع.له الانسان تدبكا لالتظال







 على الأول




















 لا نعرف شيئً كثيراً عن المهالكتين اللاين نشأًا من هذا الاتحاد البعد عهدها



 وشارته تاج طويل أَيض




 أختها الجـو بية

" غِخْب "(r) عامعة المبلكة الجنو بية


 بعد إنمب آلمة حكوا هعـر قبل أَن يككها الإنسان

تأسيس الاسرات المالكية
واتحاد الثمال والجنوب
انحاد الهطال
 والجموب





 النو بة الى الجلوب بعد أن كانت بلاد م الثمالية واصة الى .هعاطهة ادور



الان بكدينة • بـرم •

(r) (r)
( ( ) مونها الان البدرشين ومنة رمينة

ومات بعد أن مك طويلاً ، ودُفن بالقرب من » طينة «ه مسقط رأسه

 من العلوم






تا الو جهين


 الانإمبين



 أحدهماعن الآخر فى الإِدارة الداخلية

 بسبب ذلك حروب أُريقت فيهـا الدما، . وما زلنا نرى تذكار الاتتصارات عليمهم
 * باللرب من الـكاب





 بدليل أنه قد وُجدت فى قور ملوكهم أوانِ تلك الجازائر

عصر بناها الاهر|م

YYYO-YYO. الأنسرة الحامـامسة
ra.. - بa入. الأنسرة الثالثة

rro.-ra.. "الرإ



 فيا يأثى : كان هلولكا الأسرثين الأولى والثانية على جانب عظي من القوَّة وشدة البأس ،



















 ذلك بنحو . . . ا سنة

 * موتها الان بلاد الهومال وڭواطيٌ خليج عدن

أن من عاش عيشة طاهرة فى هذه المياة الدنيا يهيش بعد الموت عيشة رغداً ف أرض









 فان الجثة كانت توضى فى ججرة تحت الأرض توصل اليها زلاًّة منحدرة . بالمتبرة ججرتان أخر يان فوق الأرض : إِحداهوا توضع فيها الهطايا المقدهة الاروح ،











هذا أقدمَ بناء كبير من الحجر عُرف فى التاريُ . وقد اتبَ هذه الحطة المامــة بناة

 الهرم والحجرة التى به بكابة المجرة التى كانت توضع فيها الجثة فى المصور الأولى . أما
 كهنة قوَمَة بشؤون هذه العطايا. ولا تزأل آثار هذه المعابد ظاهاهرة بالجيزة وبوصير

وصلت » منغ ه ( منغيس ) فى أواخر أيام الأسرة الثانية الى درجة من الرق الا الاسر: الاثلاة






" "هرم سعارة المدرَّج
 و " زُوسر " هو أول هن شيد من الحجر مبانى عظيهة كثيرة الهدد وأول هن الـن

 هذه ، بل أعظم من أى تربة بـيت قولها : وهى الهرم المدرّج المذ كور آنغًا المبروف
.بهرم سقارة المدرج





 النو بة الثهالية فعاد ومعهُ الألوف بن الانـرى والماثية





 الذى يخد.ونهُ

 الاشرة: الرابمة بیض المؤرخين الى أنهُ أزهى عصور الحضارة المصر ية با بمعها ـ ولا غرو فإن دقة البناء


من الحضارة العظيهة فى عصر هذه الدولة

 الا كبر

 فى الشيرق الى وقنّا هذا . وان ضخامة هذا البناء المائل جعلتهُ احدى عجائب


 وان بناءه استغرق عشرين عامًا . وقد أثبت أعاطم المؤرخين المُحْدَثِن أن ذلك تقدير معتدل . وليست غرابة الهرم فى حجمه فقط ، بل بن حيث دقَ وق صناعته ،










(1) قيل ان ممظبم كان من الاشرى (r) الْن شبر

'هرام الجبزة ( منظر عام) )
(

'بو الهول
( دسم لكيبان )

المذكورة ، وبغذه الطر يتة بقق المدخل ومنافذ تلك الأسراب بههوة أجيالأمن الزمان


- ( بيان الهرم الأ كبر من الداخل ) ال













 الهرم المظم‘ يسهل علينا أن ندرك مقدار نظام الـدكومة ورخاء البلاد فى أيامه (Y) Y
- 11 -

 تالك الحركة الهألة عند مقاطع الأججار بيكث لا ينشأ عنها عطالة فى البناء :يمرع والمرم
 الٌ


( تمّال خمرع )


 الرابة وانامسسة والسادسة




 الغرض المعتقى من صنهـ المى الآن

 قوة كهنة "أُون "(1) ( عين شثس ) واكتسبوا جانبًا عظيمَا من السلطة السياسية




 هنصب » قاضى القضاة وكبير الوزراء « بعد أن كا يُ يُمد الى الما اكبر أولاد الملك

 على أن هؤلا الــ大
 فى عهد هذه الأنمرة حافظت على ينايع ثروتها ، وقامت بشتروعات تجارية وحر بية

 ما كان لما

نافية زادت من ثُوتها وكان لما أثر ظاهر فـ رناهتا ونو حضارتهــا . فن ذلك أن » أُشَّكا هِ أول ملوك هذه الأسمرة مد سلطانه الى الجمنادل الأولى




 الجنوب الى الجنادل الأولى حيث و'جد اسمه منقوشتا على الصخور مشفوعًا بلقب
 النتش (r) بعضها بنغ وبعضها فی جهات شتى فى الوجه القبلى . وآخر أهرامها هرم " أوناس " بسقارة ، وهو مثقوش •ن الداخل بالألوان

 الاتبر: السادس:








 أَهبارما ودة صنهـا
















 وقد كا الهعر الأخير من أيام الأسرة السادسة مظلمًا جداً، لم ييلغنا شى،






اللتولتن الوسطى

*     * 



















توسيع نطاق ملـكا زاحفة من الجْوب الى الشمال حتى خضهت هلا الباد بأجهها

 الى بلاد 》 بُتت "ه عن طريق البحر الأنمر
 انتالج

 الل طبية


بالآثار فی جميع انحا، المهوبورة



 الفتوح وتنظيم الـلاد

 بظهور شوكة هؤلاء الأمراه وانتهت بانتهابٌّا، ومى ما يسمى بالمهد الإِقطاعى
*
كات معر فى هذه المدة مقسمة الى أقسام أو ولايات صفيرة يحكاكّلاًّ مهنا أمير ، وهؤلاء الأمراء لم يتولوا مناصبهم بأمر البـك بل بل بطر يق الوراثة عن آبأهم ،

 بواجب الولا• لفرعون هعر وعزيزها ، ينصرو:ه اذا اهارب، وبدونه بالرجال والمال

اذا كن فى حاجة اليهـا


 وكان كل أمير منهم هسئولاً أمام ضهيره عن هصالُ قومه، وقصارى أمها أن يترك بعده الذكر الـدن فیهم








 باللـك وتر بط أنحاء البادد بعضها بيصض

 فی •20
وكان للأمراء رجال من هذا القيل يقودونْم الي ساحة القتال فينضهون الى رجال اللمك اذا استثدث مث فـ حروبه

- $M$ -

الطبة الوسطى أما الطقة الوسطى بن الأمة فكانت في هذه العصور رائجة السوق كثيرة العدد









النُهث بين الـظام
 الو سطى المرية و•هـله الوسطى باردبا
الأنمرة الثانية عشرة ( (...









استخراج المعادِن من المناجم المتدة فى الصحراه الى شبه جزيرة سينا وقططع الأهجار












 عبن شـس









## - YA -


( . .سالة عين شمس )







الْكبيرة ، فتيسر بذلك بحاوزة السغن الى ما وراه الجنادل الأولى • ومن أمهاله أيضا


 بديعة لبعض أميرات أسرته















 (r) اليل ز اللاثة اليو الالرائل من الخذامه مثلى ما نكون عله بدونها

ملولك الأنسرة الثانية عشرة ثُرة هذا المشروع، ولـكن الفضل الاككبر فى انجازه راجع




 خحت الأرض والنصن الآخر فوڤها ، عدا ثانى ساحات مسقغة هئقابلة الأبواب .
ولظاهر أنه كان مقرَّا للاكجومة تُدار ه:هُ بميع !لبلاد








 ومعظم ما نعرفه عن هذا الهعر هستّهد من التصص اللدينية ومن الفروض التى لم تثبت للآن جلس أوَّل ملولك الأسرة الكالةه عشرة على عرش معر بدون فتن واضطراب، ، الابر:


وثّت بين أمراء الأقايم الذـن














نطاق الأهالك المعريهكا سيألى بيانه في الاكاكم على الدولة الحديثة ) وتُخصص الأسباب التى سهلت دخول الهكسوس بــر فِا يأتى :
( ( ) (Y )







حكومتهم مدينة 》 إكسُويس " ( سخا ) بالوجه البحرى أيضًا . غير آْهم كاوا
أشبه بولاة للهكسوس
وما زال نوّ الهكسوس يزداد عامَ فهامًا حتى أخضهوا بميع البلاد ذدنهت
هم الجزية
الامرتان

 ذلك فِا بهد وتطبعوا بكثير •ن الطاع المصرية ، وشيدوا كثيراً هن المعابد والمبانى،





فى عهد الأنمرة السادسة عشرة
 السابهة عشرة انتسهت مصر الى عدة ولايات صغيرة كانت (٪ طيبة « أهما ـ فاتهز

 الدولة الحدية


 مزايا لا تحصى

-اللدولتا الحديشت
(م.
|متداد سالطة بعر على غير ما من البلدان *





 السقوط، ولكن بهد أيام رمسيس الثانى انتضى ذلا دور اضمحلال مستهر ، وقد الستخحل هذا المطب بنهوض الأنم المجاورة لها من جهة ، وخود الزوح الحرية من المعريين من جهة أخرى

الأسرة الثامنة عشـرة



 تاديغ (0)














 ,







 ل عصورهما الاورلى






 متناهيًا، وتزيتّ بزيّ الرجال
 المبانى وتقشها وتدوين انخبارها ودعاريها العر يضة عليها . وأه ما شا شيدتهُ معبد
 معبد الJكرنك ، وأقامت مسلثين عظيمتين ع:د •دخاله



المطلوبة وغيرها من نانس تلك البلاد

 قوَّة البأس والبـات والإقدام والمبارة الحر بية التى جماته فى عداد كبار الناتحين فـ

العالم القديم

*     *         *             * 

(1£ะr-1ะra)
كان ببلاد الثام فى تلك المدة عدة ولايات صغيرة غربى سورية ، وكانت









 موتمة بجدّو


 هذا الأقلم الذى فتحه ، فمرل ملولك الأسرات الفديمة خخافة أن يعاودوا الحروج






. حـتهس الإنـلث
( بدار الانار المـرية ) له وابتهاجًا بجذا الفتح الباهر • ثم أعاد
 وقد طار صيته وذاع نباً فتوحه الأولى حتى وصل الى مدينة باِلِ . وكانت قد ابتدأت تأخذ في الظهور ، فرأى ملـى ان أحسن سياسة ينبعها أرنـ يتودد
 الغاخرة وأرسل اليهِ الجياد البابليـــة

 ف، التخطيط اللازملتوسبع معبدالِكرنك، حتى يصير ملائكـً لـال الدولة الـظيمة التى يرغب فى تكوينـا


 وغيرها من المدن الفينيقية ، وغتم منها ذخائر كثيرة



 (*) (*)

وكان » "تحتمس « طول هذه المدة يتأهب لغزو » بالد الهرين " وما جاورها .





 وسرى الحوف من بطشه الى أهل الماللى المُجاورة لأرض الجزيرة جنو بَا وشمالاً،




 تو: اسطول







 السنة الرابعة والحُسبن •ن حكه بعد أن ملأ الشرق الأوسط شهرة وعظهة وكان " تحتدس " ينتهز فرصة فراغه بين حرب وأخرى فيلتغت الى شؤون


بالده الداخلية . وقد أظهر فى ذلك مقدرة عظيهة في ادارة البلاد وضبطها ، فلم تنغل
عينه لِظة عن أى جز" من أجزاء دولته العظيهة



 وهر بأجهـه













 غخامته لا تزال ظالهرة الى الآن



الدهليز ذو الأربعة عشر عوداً

## ( رسملـكيـيان )

الفرات . وكانت .لوك اتور وبابل وقبرس يهاونه ، ويتودّدون اليه ـ أَما ولاته فـ

 الداخلية، وارثقت فـ أيامه التجارة حتى وصات اللى حد لم تصل اليه بن قبل ،

 والأفاويه وما شا كلا من الشام ومن بلاد الشرق ، كا كا كانت تآتى اليا اليا من فينيقية بالآلات الحربية والآنية المزخرفة ـ وكانت السفن المينقية فـي البحر الأبيض المتوسط

واسطة فى نتل البضأع بين مصروتبرس وبمع جزائر ب大ر إيها

تاري (7)


الاسم والتصوير



 اللى آن وضعوه في صن الآلمة



 كما قصدت النزهة



 دخول البلاد ، وفريق بقى على الولا، لفرعون هعر فبادر باخباره بالخطر الذى يتهدد
 من صد أَعدانّه وكانت معر فى هذه الأزمة في أشدّ الـاجة الحى رجل هازم ورى يسهر على ما فيه




























لانهم لا يرضون بغير دينهم بدلاً






 سيآتى يانه

الأأسرة التاسعة عشرة ب)
(



 المؤسس للأسرة التاسعة عشرة


 فيا من القيام بكى ما فى نغسه من الآمال الكبيرة . وأه أهماله انه بدأ تشييد ذلك









( سيتى الأول )
عن بثت الهنطة بدار الالانار المبرية
رسم ف•د -, بير. البحر ين الأبيض والأحر مستهداً من فرع النيل الشرق

رمسيس الثانى وحروبه
(f. قirro-irar)



 بالا شك مغال فيها




 تُمديد



 يدل على وصوله الى تلاك البمعهة


 وغيرها من الولايات الـورية ، وضمَ اليه رجالأ من ولاياته التى فى آسيا الصغرى .

ولم يكتغِ بذلك بل استجلب بال خزا'نه الجنود المرتز قة من آسيا الصغرى وجزائر





 هذا المكا عدة أيأم ، وكانت طالد جيشه تخبره كل يوم أنهم مل يقنوا الهدو على



( رمسيس الثانى فى مركته الحر بية )
وقوَّاه عنده ما أَخبره به طالاهُ من عدم رؤيتهم شييًا يدل على أن العدو على مقربة منهم، فهض فی المال ، وأخخذ قسم الميش الذى يقوده بنغسه ، وأَمسع
 هو الأى أَرسل ذينك البدويين ليغررا برمسيس . فلما رأَى أَن حيلته قد أَفلحت

مهار: رمسيس غيّرُ وجهة سيره ، وفاجأ رمسيس على غير استعداد ، فنصل بينه وبين مشط جيشه .


 من ذلك كانت خسارته بلا شك اككبر من خسارة أَعدائه . ولم يكد يغرغ هن صده حتى بمع ما بقى من جيشه وعاد اللى مهر












 مصر لمشاهدة عجانبها وزوّج احدى بناته لزمسيس

 للڭٔهمال الداخلية

أما النتيجة النهائية لـروب رمسيس فمى أنه استردً مهظم آملاك مصر الأسيو ية

 هصرفى بلاد النوبة




بمعد اللکرنك

( رمسيس الثانى )
عن بثت الم:طة بدار الآثار المعرية

ولا كان ثم" رمسيس تدبير أملاكه الكَثيرة فى آسيا نتل مقر" ملـك الى معسر

 » تيّس " مدينة عظيمة زاهرة ، وشيد بها معبداً من أخر المعابد . وشيد رمسيسن (v) تاري



ومات بهد أن جـَ ان عشّرة مهنم سمّوا أنغسهم باسمه على التوالى

انْرَ






 عوامل بهضها داخلية و بهضها خارجية أفضت الى وهن الدولة ذاتها • فن العوامل








فهوت الدولة الى حضيض الاضمحلال بعد أن بلغت من المجد درجة م تباغها أمة من قبل




 فهله أبوه من قبله ، اذ كان يمحو أسطاء الملوك من الاثار التى شيدوها وينقش المها








 " رمسيس الثالث ه الذى هو فى اعتبار اكثثر المؤرخين أول هلوك الأنسرة العشرين
 وهروبه وثدة بأسه من حغطّا من الخطر وإعادة جانب كبير من جكدها
 "


قد نظَّم الجيش وعزّزْ بالأشداء من المجود المرتزة ، فسار اليهم فن السنة الـمامسة





 اليهِ الجزية ، ولم يكاولوا الحْروج عليه بعد ذللك قط


 عن القدوم البها طلبً للرزق بالحدمة فى الميت وغير ذللك

 عادت السكينة الى بالاد الدولة • ثم استراح بعد هذه الحروب الأربع واللتفت الى شؤون بالاده الداخلية








ثلثى ما لججهوع الـكهنة . وقد ساعدهم ذلك في عهـد الموك الضهعاء الذين خلفوا



 الحروب التى نشبت بعد فى هعمر

(.

 عليها ، فKزن بذلك مؤسس الأنسرة المادية والعشرين



 " حرحوز " عهد ما أرسل مندوبًا الى بلاد لبنان ليحضر شيئًا من خشب الأرز الما

 النفيسة هن هعر
الها|نانة
 (*)




 .
*
(p.egre-aso)







 كوَّوا لم عصبيات فى اككبر باد الثمال . وآل الأهر بالتدرئ الى وجود ولايات




*     * إِارة الأتيو بيين والأشوريِ
(
 ار ارتقا•
 الايتويبن ملم يد الـعـر يبن







 من مدن الوجه البحرى أمير ينازهع في الساطة . نظظر من بين هؤلاء الأمراء رجل






 (1) بين طنطا وكغر الزيات (r) بالترب ثن مدينة المنية الحالة




 غيره . وبعد جلاء بعنتى بن هعر بنحو عشر سنين ظهرت سالطة النو بة في الثشال

 للأسرة الإِيو بية أو الأنسرة المامسـة والمشرين
***)


 .
 اكبر الدول الساميـة التى ظهرت في التاري ومنذلك الوقت حدثت عدة معارك بينالمصر يین والأشور يين بسبب مساعدة الستيلا• الاغوريان ملى معد
 .

 (*)
تاريغ (A)

وهو من نسل تونتت، وجعل فوقهم واليًا أشوريًا وعاد الى بلاده





 كبيرة أرسلها الأشوريون اللى مصر


(.p. ق. قro-77.)

 والیثرون



 السادسة والمشرين
 من سبانها، وتخلصت من الضعف الذى لحمها من الفتن الداخلية والغارات الأشور ية .




 ابإمتك البحر الأبيض . وما فتى يستعين بهم حتى أهن إغارة الأشور إين واستولى على بیض جهات فلسطين



 فى الأزمنة الأولى بكثير •ن رونق الصور وروعتها

*     * 

رأى إبسمتيك ضرورة الاختاط بالأم البحر ية النازلة على تواطلمئ البحرالأيض




 يقابَل بذلك الترهاب النى قو بل به في عصر إبسهتيك وفى هذا الوقت كن الإغريق آخذين فى الانتشار والاتتمار . فـعد أن هـلـكوا


الأبيض . وكانواكما حلوا بجهة أوجدوا بها حركة تجار ية وشيدوا المعامل الصناعية .







 الاغريتة


 ,"اصنائع ، وزاد كـيرياً فى عدد الجيث ، وبنى أسطولاً حر بيًا البحر الأبيض ، وآخر





 -有 6لى معر
 وولا رجوع 》 بختتصر " قائد الجيوش البابليـة الى بلاده بسبب وناة والده لدخل \# انظر النهل التالى

البابليون الديار المصرية ـ ومن بعد هذه الواقعة لميكاول » ثخاو ه استرداد الأراضى الأسيو ية وتنرغ للاصالاحات الداخلية ومن أهماله أنه شيع فى كرى الخليج الموصل بين البحر ين الأبيض والألحمر عن
 لم بتمكن من اتمام عها
 حول افربية

فأتموا السياحَ فى ثلاث سنوات


















 أبواب بلاده


حتى قال هيرودوت انه كان بصر وقتئذ + . ., . Y مدينة



الفرس وفتحهم فـبر
(ت)





 وبن يوم انتحساره انتقلت العظهة والساطان من لليديين الى الغرس
 هن الباد واليديون م أمة


 طلى إـدي!








 الاسكا
 الثأت "
 * ســآتى بعل

ولنتج الآن الى علاقة هصر بغارس فنقول :
ه




الارة الفرس كلى هعر *
عند وفاة احس خلفه ابنه 》 ابسهتيك الثالت ه، ، وفى أيام هذا الملاك شُمع







أَسيراً، فانتهت بذلك أَيام الأمرة السادسة والعشرين

 می •همر



 بالقرب من الجنادل الأْلى كادت تَضى على جميع رجالها



 أَيس أثناء أحد الاحتفالات الكَبيرة . وعند عودته الى فارس مات فى الطريق سهة





ثقيلة ، إلاَّاَّها كانت تُجِى بِهولة لتوافر الـيرات بالبلاد

 الأمراء الوطبـين س:ة الاغ





 بالأسرة السابعة والعشرين وكن



 ولم تكن هصر على جانب عظم من القّوة في الْترة التى بين خِروج الغرس وبين أِيام

(a) ناري






 تصهد F تنخض : " فا طار طير وارتنع ، الآَّكا طار وقع "


كلمت فی الحضارة المصر يت القلديكت








والأثـباء المجيلة . ونتصّل هذه الأمور بعض التغصيل فنعول :
*
عند قدماء المصريين



الى طيب الزيع وخصب التر بة




اشتهرت بها •عر فى تالك الأزمان الحالية

اليلل، وطر يعَة الدلو والدالية ( الشادوف ) في غيرها




 المديثة من الدقدم فى العلوم الطبيعية
*

 النُّحاس والشَّبَ ( البرنز ) والفضة والذهب ـ ولم يرد اللحديد ذكر فـ آَّارم

 العصر الحاضر
النهارة
 النفيس من الأخشاب الغاخرة المجلوبة بن المالك المجاورة ، كاَبُوس السودان وأرّزْ لُبْان وغيرهما

( كرسى مصرى قديم )

( مثال من دة فن التجار: مثد فدماء المعريبن )
 منها المساور والمُدَّات ومقاعد الِكراسى والأراناك ، ويصنمون هنهـا سيوراً لربط



الجثث المُنطـة منقوشة نقشًا جيلاَ، ويزينون بالملم الملوَّن كثيراً من الآلات كالقيثار وغير ذلك مما لا ينقص عما تُستههل فيهِ الملود الآن ومن أم الصناعات التى أجادها الالصريون صناعة الورق المتخذ هن نبات الرَردى .

 وبقيت هذه الطر يتة هستعهالة الى أوائل القرىت الثالث هن الهجرة ، وكان ورقّا

وقد برع المصريون فوق ذلك في صناعات كثيرة ، مثل بناء السفن والقوارب، الستمـال ال:تود

 والرخام، وصن الآلات الحر بية وغير ذلك ما أثبت بلا شالك عظم تآثير مصنوعاتهم فى تحدم الeنون الجميلة الإِغر يقية

* الـتجارة




 استعهده الانسان من النتود

 صارت سةتهم تسلك البحار من المحيط الهندى الى بكر إيكهة

وكانوا يكلبون من النُّ بة والسودان الذهب وريش النُّام والآبُوس والمأج
المواد الفت
 اتجرو| نبا ذات الرائحة الذكية، ومن الشام خشب الأرز ، وون طور سييا المعادن وبيض

الأحجار الـكرية
 وقد رُجدت آثارها فى جزيرتى قبرس ورودس . وارتقوا فى التجارة الى استن:الم
 والصكوك ، والنَّطِرة بها الى آجال مختلة، ، وغير ذلك من ضرور يات التجارة الراقية
*



 كثير من العلام والغنون
 2.ll




 سنة له عدده فائدة كبرى في حساب حركات اللكواكب






 شاسعة فن اقلم الeيوم













 أولاد الموك والأمراء وأبناء بطانتهم ، أو على الكهنة وتلاميذم

المبانى *
-ن أم ما اشتهر به-المعريون مبانيمه الهظيهة الدالة على عظم سلطانهم ، وسعة
حضارتهم، ورفيع رتّتهم فى العلوم عامةً ، ونن المارة خاصة



 زُخرُفا بتدوير زواياها أو اتامة القباب والمناءُ والأبراج عليا .
 ودقة الصina

التصو ير وصناءة المّاثيل
 طرو• الرمز
 ,
 ز الثهوهـر



 ( عهد الدولة القدية ومعفوظ الآن بدار الآثار المصرية

(\&)


الكتابة واللـة
لا يـاد يوجد شك فى أن الـكتابة المصرية أقدمكابة في العالم . والأرجح أن


 المروغلفية مكوَّنة من صور الميوان والنبات والأشياء المدداولة : كل صورة منها رمز لمعنى أو







 ذاث آداب راقية وشهر رقيق نظهوا بِ كثيراَ من القصص والأغانى ، وكتبوا كتبً
 واحد منها ـ وأهم بجوعة وصلت الينا هو 》 كتاب المَوْتى « المثتمل على مهتقداتهم وأخبار آهمَم ومواعظم وزواجرم

الهادات والأخخلات *
وصل الينا كثير من عادات قدماء المـريمن من أثهرها :
 تارين (1•)
 عن الانههاك فى الترف

هب الموس:ق $\quad$ ومن عاداتهم صنيع الولا
 يدخل الراقصورن والراقصات فتعرف الموسيقى ويصحبها تصفيق الأيدى حتى ينتهى الزقص

الميتة المزلة




ويلبس قلنسوة ، ومن يرسل شهره على كتعيه



 .

التر بية والتعليم

 وأحبَّ ما تحب أمك ، إذ لا شی، أثن من العلم . ولا تصرف يوما فى اللهو والكسل
 منزلة ، ولا تجلس وث واقفون " ،
 ع:د المعريبن

اليهم من فى سنهم من أبناء خواصهم
وكان للمرأة من العناية والتعليم والحقوق ما لارجل تقر يبًا ؛ بدليل ان •نهنَّ هن
شغلنَ المناصب العامة وتولَّزن الماك
وكان المصريون لا يههلون أمر الرياضة البدنية . فنكانت الكُكُة يلمبها الصغار الالماب الريامنة
 والمعارعة ، التى نرى منها نوذذِّا بديعًا على مقابر بنى حسن الما
*
كانت الحـكومة المصرية القدية فى بميع أطوارها مأَكية غير دستورية ـ وكا
 على


 يسلبون الملك بعض سلطتِه ، كا رأينا عند الـكا



 تقلدت ميهب رباسة كه: > أُون ه ه أيام النهغة المرية

التصور والحدم والحاشية ما يضارع به الملك . وأما الطقةـة الوسطى فكانت فـا






 وكو"نوا ذنهم أُمرات شريغة

* الديانة



 بأشكال خاصة صارت معهودات أيضأ، حتى نسوا التوحيد وصار قاصرآ على الـلهنة .


معبوداتهم الحيوانية"




 المجول مبرة هائلة ما زالت تشآهد بسشارة الم الان













الِفْ心化

كلمتف الفينيقيت
الفينقيون أمة سامية قديمة كانت تُتزل ساحل الشام من سفح لبـان الى البحر

 الينيفتة لالتجارة
 فى التجارة والملاحة حتى فاقوا غير فيهـا . ولا ضاقت بالم م بهم اضطروا المى



 الفرس ، ومن بعدم اليونان ، ثم الرومان وبود عدة
 تعترف بالزعامة لأقواها . وقد تولى هـــذه الزا بوبـة
 الصَّداوى" ( . . .





 ث البطالسة، وعلى أيدى هؤلاء انتشى تاريخهم من سوريا وتجدد فى إفر يقية

* الفينيقيون والتجارة

كان الفينيقيون يسلـكون مشارق الأرض ومغار بrا برًا وبحراً إلى جميع الأمتخنة التى يكنهم أن يتجروا فيها . فنانت قوافاهم تصل الى أشور وإلى بلاد الها الهرب

 اسبانيا وبرطانية ، بل مع بیض المهات التى على شُواطىُ البحر البَلّْلى . وقد سبق



 وامالاتغغيمبم



 وختب الأرز والزجاج

 وكِمِيكيا ( فى الجموب الشرقى من آسيا الصغرى ) وبعض جهات السبانيا ، وأه ذلك


القرن التاسع ق • م
 نافست الرومان زمنًا طويلاً • وسيأتى ذكرما عند اللكام على الومان

* الفينيةيون والمدنيّة



 والمعارف، وان كانوا قد خدموا الحضارة بنقام آراء بعض الأم وعلوهبا الى بیض



هؤلاء انتشرت فى الأْم الأور بية الأخرى ع تصديل قليل
.
أه الحوادث التار يخية في عهد الفزاعنة


تارين (II)


ه وضع هذه العالمة قبل اسم المالك يدل على أن جثته الآن بدار الآثار المصرية




البالبّ3
عهد الاغريق والرومان
الِصن
كلستفה الاغريق
وحروبهr C الفرس
 هوميروس

 الأديم







 وأصالة الرأى

وبعد أن انتفى عصر " هوميروس " جاء عصر مظلم لا نعرف عنهُ شيئًا ولا


 جانب كبير منفروسية تلك الأيام الأولى . ونذك الآلن شيئًا من حالةبلاد الإغر يق

منذ ابتداء التاريخ الصحيح فنعول :



 , ولايات بثتاطعة



 مغايرة النقود الأخرى





 من عدد الأحرار وبقت المّبودات كا مى منذ أيام هوميروس . وكان للإغريق عدة أماكن الأغربق

 ． الالماب الاوبية



ولايات ：الاد الإغريت
الولايات الثهيرة التى كانت نُّألف نهـ بلاد الإِغر يق الأضلية مى ：


》 بلوبونيت «（（ بورة ）
＂（一）（一）






 لِكرغ

 بالامور الـرية من تأنما اعدادهم لتأدية واجهم الحربى النى يشعرون به

 الالتغاتَ الى الوسائل الأخرى الداءية الى الحضارة المالية والرقَّ الأدبى العظم

 وصل إرهاقم الأمة الى حد لا يطاق . فهّوّا بأن ينالوا حقوتهم با'عوة ، ولم يلبثوا أن



 العظيمة . وقد سن صولون قوانين أخرى غير الخاصة بنظام الـدكَومة . فسن قوانين

 ولم يستهر هذا النظام طو يلاً بسبـ ستخط بعض الطبقات، فالتُوا حول أحد


 وطردوه نها

( الحروب النارسية )


 (Ir) تار











 عدد قليل من رجال " بالاتى ه ( احدى المدن الصغيرة المُاورة لأتينا ) وبقيادة






وكات •عر فی ذلك الوتَت عمالة فارسية ، غزرجت على فارس ف أواخر أيام
 الحروبعالثاريارية أن تَ له ذلك وجّه هته الى غزو بلاد الإغرَيت وفى سنة •م६ ق • م خرج " اجزرسيس ه بنغسه ومعهُ جيش جرار لم تر الدنيا





 وبين المستنقعات الممتدة على شواطى خليج " ماليا ه ، فاجتمع مسظم الولايات الاغريقية تحت لواء 》 إسبرطة ه ، ووضعوا عدداً بن رجالهم فى هذا المبر لمايته،

 ودافعوا دفاعَا ضُربت به الامثال . ـفار الجيت الفارسى ، ووقت بلا حراك .




 الاسبرطين





 بأسهم، وكان لذلك تأثير كبير فى المواقع التالية
 الواقة كانت السفن الإغريةِية تحارب الأسططول النارسى على الشاطِّ الشُرق من





السـان ، فسلبوا ما فيها ثُ أحرقوها




فى تساليا ـ وكانت واقعة سالاميس فى سبتهبر سنة • •


 جزيرة » ساموس « ه سيسام ) فكانت هذه الوقائع الثلاث (سلاهيس وبلآى وميكال) فاصلة بين الفر يقين،
 . جيع المواقع التى احتلوها بحر إيكه
(
 عهر فی تاريُ أثينا ، للا امتاز بِه من تعدم العلوم والفنون والمهارف، ويمكن اعتباره

 الأهال بأثيناً
 وصفاتح









 لذ ععر :ركلبس

العادية ، فاستاد الثـب من ذلك فوائد جهن ،


وصصو"رين ووؤلغين وغيره



 بلغت مبلغًا من الحضارة لم تلمغه مى ولا غيرها بِّ كِّلس فى عصر آخر

## -4s -







( سُقراط (
 جال مباز اثينا









* الإِسْندر الالا كبى

وفتحه مدمر



 فى أسباب التقدم والظهور ومقدوية هذه مى البلاد التى فى شمالى بلاد الإغريت ، وأهللا شُديدو القرابة



 الولايات الاغغريقية فهم" بيناء دولته العظيمة


 فى تاريُ مقدونة






 الانى كان اكبر رجال اللم فی ذلك الهعر

 تملب علميم

》

الولايات الإِر يقية الى السكون الـنا واعترف أهلماللالسكندر بالساطان على بميع بلاد ولم ينظر الاسكندر المالبلاد الإغر يقية نظرة الغالبالقاهر، بل نظرة الرنيس المثلـ لم أمام الأم الأخرى ، الآخذ بنامرمّ ، فنم يكد يستتب لـ الأْار فـ هذه البلاد حتى شيع في الاستمداد
( الاسكندر الأكمر المدندونى ) لغزو بلاد فارس للأخــن بنأر
عن عثال بدار آثار روبة الإِريق والانيُقام من الفرس على ما فلاوه بطا فـ غارات داراراواجزرسيس
(Ir) تاريخ
 مقاتل . وهذا الجيش ، وإن كا صن صغير العدد بالاضافة الى المصصد الهابالم الذى خرج من أجله : فان حسن نظاهه ومبارة قانده كفلا نصرآ قلّ أن يوجد له نظير

فى التاريع
الاسكندر









* الاسكندر الأكَبر فن •عـر

 الاستيلا.






 الإغريقية ، فأدخل مهنا في مصر الموسيق والألساب النظامية
 الاسكندرية موافت مكوّن لميناه جيد بين شاطل" البحر الأبيض وبين جزيرة بجاورة لد تديى الا


أمر بردم الاه بينها وبين الجزيرة المذ كورة قششأ هن ذلاك هرسيان جميلان



وعظهة بعد عاصهة بالاد هم
 الاغرى قا الثرق فاخترق سور ية هرة أخرى، ومنها سار إلى " هبِونوتاميا " " أرض المِزيرة "

 دولة الفرس
 عاصـة فارس الى بالد فارس ذاتها واستولى على عاصمها " سيس " وغيرها من المدن وغتم منها ما لا يكعي من النههب والفضة والأحجار اللكرية . وبعد أن استراح الاسكندر قليلا واصل السير اللى قاصية بالاد العرس، فاختوق الاقيم المعروف الآن بالأفغانستان

 بنجاب بالمند وكان يود مواصلة سيره شرقًا ، فاهتنعت جنوده تمبًا وخوفًا . فسار الى المجنوب متَّعًا نهر السند حتى وصل شواطلى المِيط، ثم عاد الى بابل وأخذ ينظم فيها أمور . هذهكانت ترية صفبرة بجوار موتع مدبين الاسكندربة الـالل
 إذ ذالك بr سنة وثانية شهور صـاته وأهال







 الصبغة ظاهرة فيها حت تغلب عليها الاسلام، فـكا فن له فيها أثر آخر

ال. السالسin"

 ia
 " بطليهوس الأول "
 اللفظ الاغير
 منذ وفاة الاسكندر الى استيلا، الرومان عليها . وكان بطليهوس هن أعظم قواد






 ,





 حسَّها أو زاد فيها
 بيت المقدس . وقد قام بكروب كثيرة لتوستع نطاق دواته انتهت باسترد واده هو هذه
 السيادة البحر ية فى البحر الأبيض الميوسط
 كبيرة، وانحسرف لتظ. انُ المؤسس لدار كتب الاسكندر ية ودار تُحَعها المُشهورتين . والذين ينكرون آنهُ

المؤسس لما يَولور • بأنُ هُ صاحب المشروع ، وأن الذى قام بتغغيذه هو ابنه بطليّوس الثانى
ومن المُروف عنه أنه احتزم ديانة المعريين، وروفّ بين دياتهم وبين الديانة

 وقبل وفاة بطايهوس بسنّين تنازل عن الملك لابنـه بطليهوس الثانى الملقب بابي " فيلادِلف " بطابهو س الثانى


البالاد وتمدهت التجارة وانتشرت العلوم والمعارف
أهال



والهند تـرقًا ، والى اتيو بيا جنو بَا
 من البلاد الأخرى التى على شواطئه الككثيرة . وقد شيد بطليموس لهداية السغن

 اللـاخين هيلا، و.KKنا الآن حصن " قايتباى "



التوراة من العبرانية اللى الاغر يقية، وثانيهها حله » مانيتونْ « على تأليف كتابه الشهير فى تارِ مصر التديم
 كير من معبد جزيرة » فيلة « المعروف الآن بتصر » أنس الوجود ه ، ، وهذا الجزء هو أجمل مبانى ذلك المعبد
وون المعروف عن بطليموس اللانى أنهُ سهل للاغر يق انتجاع •عر وإنشاء الاغغريف
 بيجة الeيوم

( همبد فيلة قبل الخزان )
رسم لـكجبان
 ونى أيامه امتدت أهلالك هعمر اللى .اكانت عليـه فى أيام الفراعنة ، فا لم يلبث بعد

 فزحف بطلبهوس على الشام بيش عظام وأمر أسطوله بالسير ازاء الشاطلم السورى


 زمن البطالهة وميديا . وعند عودته الى مصر رجع بغناثُ ونغائس كثيرة ، وأحضر معـهُ تَائيل


رسم نزانى
( معبد فيلة بعد اللخزَان )
المهوودات المصرية التى ان قد أخذها من مصر (قمبيزه وغيره من الملوك الأجانب
 ومضت على مصر برهة من الزمن كوَّنت فيها دولة واسعة الأرجاء تز يد سعتها
 اتيو بيا جنوبًا، ون قير ينيقية غربا الى المدود المندية شـرّا




## معبر الدو <br> ( رسم لكِبيان )



## معبر دنردة ( د-م لكجمان )

متيلكKته الغربية والبحرية ، وهد سلطانه فى داخل بلاد النوبة


 الآن ، وهو ومعجد » دندرة « أحسن نوذ جين حيتن للممابد المعرية

وبهد بطليهوس الثالث تولى الملك " بطليهوس الرابع "، فالخاهس . فالسادس

 وكات " رومية « إذ ذالك قد قويت شوكتها، ورأت من هصلحتها حماية مصر. ابتداء نغوذ


 وأقار بهم للانقراد باللًأ وان لم يُمدث ذلك إهالالآ كبيراً ف ترقية العلوم والمعارف أو فن تشييد المبانى والآثار
وما زالت هعر على هذه الحالة حت كانت وفاة " بطليهوس الثالث عشر «، ،
 اللك大لام على عالة » رومية « بالبطالسة

مالة هعر فى زهن الـططالسة

 (iを) تار
 سيادتها فى الجملة على " برقة "ه وقبرس وسور ية وفلسطين . أما أعظم أيام ثروتها
 عظم


بهِ اكبرَ ما ,أت الدنيا الى ذلى الوقت
كميزات وأه هذه الخواص ظهوز الهنصر الاغريقى هاثالًا فى عظهة معر ، بل أن حضارة ذلا عصر البطالسة









الداخلية ، بل فى نظام حكومتهم وتشكيلا جيوشمهم

 الـالسالسة
 صارت إذ ذالك اللغة الرسمية للبلاد كن میظم مبالى ال:السالسة مل الطر از الاغر.

 ال الأسر:


بلب معبرخنـو
( رسم لـكهيان )

وكان ملوك البطالسة يُعْونَ بترقية العلوم وإحياء الآداب . وقد أنشئوا لفذا الملوموالمارف دار كتب عظيمة بالاسكندر ية ومدرسة جامهة كبرى كانت تُعرف عنده بر بدار فـ زمن البطالسة
 طالَّب الهل من جمیع آنحاء الهالم المتمدين




 الثانى من افئتاحه


 غخو . . . . . .
وقد ساعدت هذه المعاهد على ازدياد عظمة الاسكخندر ية، ثقَصدها كبار العلماء




 هقطوع بصحته لعدم عُورنا على ما يثبت ذللك من الآلثار


.


 احرات



 الالبطالـ بطليهوس الأول الذى كتب كتابًا فى تاريُ الاسكندر ، وبطايهوس الرإبع الذى

 هوميروس. وقد كان هلذه الیناية تأثير كير فى ارتقا، الأدب الإغر يقق وكثنـة الكتابة والتاليف

 فز
 تحيط
 الثانى ( فيلادلف ) ، إذ كانت التجارة عظيهة بين •عر والبلاد التى على شواطئ


 القوانل الموصل بين الوجه القبلى وشاطئ البحر الأحر, مخترقًا وادى الحمامات، ،

وتأمين الـابالة فيه ؛ وكانت ترد الى بعر حاصلات بلاد النوبة وبلاد

 كبرى لمعر وون الأسباب المهة في رواج التجارة المصر ية فى ذلك العصر وجود الكثيرين



الهِ
كلهـت فی الرومان (الروم)




دولتهم أعظم من كثير من الدول التديهة التى ظهرت في أزمان التاري


 القرن الثامن قبل الميلاد


 ويُرف ذلك " بالاتحكاد اللاتينى "

* أطوار تاريخ الرومان

ينتس تاريخ الرومان الى ثالأة أُطوار :


》 - r
" -


 لِيْ أحدها الآخر محاولة الجَور والاعنساف . وكانت تنتخبهـا بميهة عومية لمدة







 السكان فرومة















*     * 

 على ما جاورها من البلدان ـ وكان يتد على الثاطئ الغربى من ايطانليا شهلى "رومية"ه


 الرومان على بميع بالاد م بلداً فبلداً


 على نهر » إنيا « بالقرب من هدينة » رومية ه ، فدارت الدائرة على الرومان وولوا



السـنوو



 جزيرة ايطاليا الأَّ قلياً









وبذلك ت استيلاء » رومة « على بميع اتحاء ايطاليا



النزاع بين رومية وترطاجنة










* المروب البونية وأسبابها



 الأصل . ومى ثلاث حروب .
| الـرب الأولى
(

بدأت هذه الحروب بسبب تدخُل الرومان فى جزيرة صقلية وارسال جنود م استيلاء الرومار
 (10) (اري

حيثكانت أُلى الحروب البحرية التى دخلت فيها رومية ـ ولم يكن لارومان إذ ذالك


 لهم وراه شته جزيرة إِطاليا . ولم ثنته الحرب عهد ذلا



 وبه تّ للرومان الاستيلا على جزيرة صقلية

* الحرب الثانية

$$
(\cdot p \cdot r \cdot 1-r \mid \wedge)
$$







 فابتدأت بذلك الحروب البونية الثانية وهذه الحروب مى أه الحروب البونية جميهج ، الحوادث الهظيمة التى حدثت

- 116 -
 وكان (أنيباله من أشد الناس


انيبال
 واخنقام له ـ وكان قائداَ حر بيا كبيراً خَجه جنوده ، وتهابه أعداوّه ، على شدة بأسهم وقوة جيوشمهم • وهو بال شك من أهظم القواد الذين

ظهروا فى أزمان التاري
وتوت" الرومان أن تكون الخرب الحوب فى أسبانيا ، فأخذوا يعدّون الجيوش الم لغزوها وأغغلوا مـارة أنيبال النادرة ومبدأه فى الحرب، وهو ها أن الهجوم أحسن وسيلة للدفاع ه . فبينا مَ كذلك إذ

أنيبال قد انتض على سهول ايطاليا





 جبال أبنْينوسار غحو روميَّ . وكان إذ ذالك قد انضم الى الى جيشه عدد كبير من أهل

 ورباكان الأجدر بأنيبال إذ ذالك أن ينتض عِلى (روميةه ، ولعلةُ رأى أن يؤجل

ذلالى الى أن يزيد من ضمعا بالاستيلاء على الجهات المجاورة لها . وفى السنة التالية



 ولم يكن لمم الـط الأكبر فى السيادة ونظام الـِكوهة ، الكانت هذه الواقعة قاضية على ساطانهم









 استدعت أنيبال فرجع اليما مسرعًا . وكنن حدث ما كن يخشاه بعد قتل أخيه،


 واتمه زاما والهـلح



الرومان، وهارب بنغسه سـغ جيوشهما ، ولما لم يفلح تناول الـم فقضى على حياته سنة سها ق . م بخافة أن يق فی أيدى الرومان أعدائه
*
(1ะ7-129)









 ملكهم . فـكان ذلك ابتداء سيادتهم فى اللغرب

فتوح الل ومان ٪







ثَ برطانية سنة 00 ق. م
 وسيأنى ذكر ذلك فی الالام على عالاقة الوومان بالططالسة

 غير قادرين على إدارة سياستها لعدم درايتهم بشؤون تلاك الماللاك الواسعة المعيدة










 المروب الداڭلية فىحروب داخلية استترت بدة طو يلة . وقد ساعد على ذلك ما قام من المنافـة بين كبار قوَّاد الجيت ، فان الواحد هنهم كان اذا عاد من غزوة منتصرأ عمل على تزع



- 119 -






 الكلابة الاولى وبعد قليل ماتكاسوس ، فبقيت السلطة للانين الآخرين . وكان (قيصر ه قد




بوليوس تُعر وبوهى

بإمة فرساليا
 شوكا » قِصر « عمل بالاتحاد ع ع رجال السناتو

على سلب السلطة منه
 على أمره، بل كان من أعاظم زجال وجال الناري
 على ايطاليا فاستولى عليها فـ ستين يوها . ثم قَر


 الى مصر، فتيهه اليها بعد أن بدّد شمل جيشه " ومصاه صا- الككمة المطلالة

فكان من أمر قتل ماكان ما سيأتى ذكره عند الكلام على انتراض دولة البطالسة


 وقد سالك سبيل الإِصلا باذلاً ما فـ وسعه لتوطيد السكينة في البلاد ، غير أن وئة
 قتل تُعر







 الزومان على مصر بهالة"

علاقت الرومان بالبطالست
ما كادت دولة » الرومان « تظهر بين مالث الأرض حتى أخذت العلا'ثق تنشأ




ويُلخص سير هذه العلالت من مبدّها فِا يآلتى : -
 بغ
 مصر ، ون ذلك اللمين كثرت التجارة بين ايطاليا والاسكندر ية
















 مدة من الزمان ، وإن كن » يوليوس قيصر « قد حاول أن يكظى بمصرلنغس
 تارين (1】)






 روّية
 رومانية اكما سيأتى يانه :
( كا با, بطرة






 كليوبطر:وانيا

 الموك المصريين




 السبب • ثم استهر القتال طو يلا بين قيصروالقأند المصرى ، ولما وصل الى قيصر المدد كتكن منالتغلب على الجيوش المصرية، وفى احدى هذه الوقالع غرق بطليموس وبعد انتهاء الحرب صفح قيعر عن المصريين، وغادر البلاد بید أن ترك فوها حامية بر ياسة أحد قواده . وأمر بأن يتولى الـلـर مع كليو بطرة أخوها الثانى، وسماه بطاليهوس الخامس عشر وزوَّجه بها
وعند ذلك خشيت كايو بطرة أن يضتع توذها وسلطانها لى قيصمر بغى الزهن،
 ق • م • فعادت الى مصر بهد أن توفى أخوها ( وزوجها ) فى روهية في نسس السينة

التى قتل فيها قيصر


 -ن أنواع الزينة والزخرف وآلات الطرب والـدم والـالثية ما يذهب بالألباب .

 لهو ولعب وترلك كل واجهاته العسكر ية ، ولا رأى " اككتافيوس " أن أنطونيوس

 أنطونيوس وكليو بطرة للقتال ( سنةاس ت . م . ) وكانتكليو بطرة تقود أسطولمابنغسها، ولكنها لا رأت أْها ستُغلب على أهرها بالقرب من »أكْتِوم" ( غربى بلاد اليونان )

- irz -

رجعت بأسطورلا الى الاسكندرية واذعت أنبا النالبة

(
كا رست طلى الآتار المعرية

عند ذلكُ أدركتكيو بطرة

 „آكتافيوس "، ، فاولت التغلب عليه بالحـية وألدهاء، فلم تنلح، ، فصمدت علىقتلنسهسا، وأرسات الى انطونيوس تخبره بذلكا فظن
 بدية ـ ولأخبر أنها ما زالت على الـي قيد الحلياة طلب أن يُكـل البها وهو على تلك الـلالة، فات عـات عـدا

ودفتـ باحتفال عظم
》 أكتافيوس" هُّت بَتل نغسها ، فوضعت حيّة على صدرهـا لكغتها فاتت

لشن大ه، وروتهدما ذكرنا

وصارت اللاد مب. عدمر ح:זا من. الامبراط, ة الر ومانة


> دامل معبر دنررة ( دسم لكجياد )
don
كالمتَف الامبراطوريتالريومانيت
قْض اكتافيوس على زمام الدولة الرومانيـة فتهج منهج الــكة والاعتدال .



 ومنتهى أيام الجمهروية
وحك " أغسطس ه ع ع سنة كانت بن أزمى عصوز الرومان ، فـلماد فيها السلم


 امبراطورين الواحد بعد الآخر ، مْنم الهادل والظالم ومهم الةوى والضعيف . وآخر






 ومعناه القائد

- ira -

الى مدار السرطان جنوبًا ، وقد قُدرت أراضى هذه الدولة الشاسهة بِا يز يد على







 دنلديوناس هذا النظام اصلا




 وان كان لم يكرّم الوثنية

* نقل العاصهة الى القسـطنطينية




 ذلاك الحين بالقسطططنية تنسبةُ الى قـطططين الأك كبر

- IW -

نتائج تنلالمامهة $\quad$ وقد كان لنقل العاصمة الى القسطنطينية عدة تأثيرات فى الدولة : مهنا أن الدولة الما



 ههجرها الاهبراطور نظرت الى » البابا ه ( الرئيس الدينى ) نظرة المدثل هلا ، ومن ذلك الههد ابتدأ نو سلطة البابو ية الدولانالגرية
 والهرية



 آسيا الصغرى وسور ية وفلسطين ومصر وبرةة وأفريقيـة وجزائر وائر البحر الأبيض

 الثرقة
 حاضرة لمنك سلاطين آل عُمان الى وقينا هذا

 النربية
 القوة فى يد " رومليوس أغُسطلوس " الامبراطور الرومانى ، وبذا سقطت الدولة الرومانية الغربية

- \ra -

مصرف عهل الرومان




 بل كانت بكابة حتل لإنتاج المبوب وتصديرها إلى روبية لـدّا أم جزء من المراج


رسم لـكجيان
( المبد الرومانى بمدينة آبو )
كذلك تصص فيه تشيد المبانى العظيمة من هياكل وغيرها، ولا سياما كان المان المانى
 من المعابد الصنيرة ، وشيدوا أجزاء جديدة فـ بمض التديـــة ، مثل معابد (IV) ناري


 والتصوير وفن البناه ذاته فد لـدهـا الاضهحالال والانخطاط فى العصر الرومانى، غير أنُ ظهر نى هذه الننون نوع جديد ما بين إغريقى ومصرى ، وهو جيل فى بابه ( انظر شكمل التابوت ) . وأخذ اهمال النقوش الهيروغليفية يزداد يومًا فيومًا حتى نُسيت تلك الكَتابة بالمرة فى آخر العصر الرومانى ، وبقيت النقوش والكتابات الكَثيرة التى على الآثار المعرية غير معروبة الى أن حُلّت رموزها بعد الهؤور على جحر رشيد.ما ذَكرنا فى أول الكتاب
 ويجدون با حكومة متظظهة . فأبق أغسطس معظم أنواع الأنظهـة الداخلية التى اختطتها البطالسة ، ونصتب من قِكَه واليًا على البلاد ، فبقى جوهر هذا النظام متبما حتى اتهاء الــع الرومانى فى مصر وكان مقر" الوالى مدينة الاسكندرية ، وينتقل


 البرجاذ والموداذ


 والوسطى والسفلى
وكان معظم هذا النظام متبعَ فى زهن البطالسة ، وحقًا لم يغيرّ أغسطس من نظام البلاد شيئًا يذك سوى إلغاء بُلس مدينة الاسكندر ية ، إذ أراد أن يفْم أهلا

 الذى كان أشبه بككومة محلية تدير شؤونهم، ومنح اليهود جميع الـمورق والامتيازات

 وفى زهن الرومان كثرت النتن والثورات الداخليـة بسبب اختلاف عناصر كثر: النتن


 الطوانت المختلنة التى نشأت فى المسيحية ذاتها بتعصب المـكومة الرومانية الى فريق

دون فريق
 نأتى على بعض الحوادث المامة التن حدثت ني ذلك العمر فنتول :
 الاصـلان التدريجى

 أغسطس ثَ نيرون ) للاعتاء بَزْى الترع والخُلمجان التى كانت اُهملت من قبل .

وقد قامت في هذه المدة عدة ؤورات بين اليهود والإغر يق بالاسكندرية ، أهها ما حدث سنة Aه م، إذ هُب الإغريق المى" الامرائيلى من المدينة ، وذبكوا
 ما لبُت المثاحنات أن تجددت بينهما

 المانظلة ملى التاتدم






( حصن بابليون )


جدُده تراجان على الطراز الرو.النى ، ولاتزال بعض مبانيه باقية الى الآن بالقرب من كنيسة مارى جرجس بعمر القدئة . وهو الحصن الذى قاوم العربَ مدة طو يلة أثناء فتحهم مصر وف أيام تراجان تَ بناه همجد فيلة ، وشُدت مبان أخرى عديدة ف أخحاه البلاد

( فيلة - معبد تراجان )

رسم نزانى
وف عهده أيضا حدث فی البلاد گَط بسبب انخغاض شديدفى اليل، فتداركه عهد زابان




 بنم بالاسكندر بة

الثورة الداخلية





 بنغس الى الشرق ، فأنحد الثورة وصغن عن الثارئرين






الامبراطور كَاْكَكَاً

ومن أخبار ذلك العصر السيى'

 سيخر منــُ الاسكندريون وعرَّضوا
 المى الاسكندر ية لينتقم منمهر ، فقه عددآ كيراً من شبانمهخارج المدنـن
 بِهِ الى قسهين ، وحرّم على سحكا



والكِالى معر هن المثاغبين المغضوب علمهم فى رومية ـ ومن ذلك يُعلم مقدار انحطاط




 على معظم البلاد المسرية اكثثر من سنتين الى أن تمكن الرومان من جمع جيش كبير وأخر جوها هنها










 شديدة انتشرت فى أنحاء معر بسبب اضطلماد دقلديانوس للمسيحيين. و بيان ذلك أن الدين المسيحى كا قد دن دخل الديار المصرية هن زمن بعيد على يد ار القديس



- Irq -

فKانت أول أرض قوى شأنهُ فيها ودخل فيه أناس كثيرون • وما زال عدد أتباعه

( عود د ققلديانوس )
المعررف بعمود السوارى

شيمًا فشيئًا حتى •لاك دقالديانوس . فلما رغب الى الرعايا أن يضموه موضم الألوهية ليضمن بذلك =ـاته وملكه لم يخضت لإرادادته مسيحيو هصر • وقامووه معاومة كبيرة . فاضطهد
 فذج منهم عددآ عظيمًا فى هميع أخاء البلاد من جمع طبقات أهليا . ويقال ان من بين الذين أل عليهم الامبراطور فـ الازتداد عن
 وكات رئيسة لدير بكهة بلقاس ، فلم تسا تسمع
 بتلك الجهة مقدسً إلى الآن بزوره الأقباط كل عام . وقد ترلك عصر دقلديانوس أثرآكبيراً فى نوس الأقْباط حتى أنهم متوه
 الـنين والأيام أضاءت هذه الاضطربات ثرة ما أصلحهُ دقلديانوس . وبقى المسيحيون فى
 يُظن أن البلاد تُقدم فى عهده كثيراً . وكنن ما كادت تستقر قدمه فى الملك حتى
 بسبب تعصب بلوك بوزنطية لمذهب الأقلية وعدم احترامهم لمذهب الأغلبية، اذ




 تأسيس الأديرة التى عظم شأنها فى القرون الوسطى بأور با وكان لما اكبر أثر فيها . وراجت فى مصر الرهبنة والأديرة رواجًا كبيراً حتى أن الــكوهة اعترفت بيعض الادر: ذ هعر

 الباهظة، وزاد ذلك حتى كا يؤثر فى حالة الـلكومة
\# \# كانت •عرفى الههد الأخير من الـدَم الرومانى في عالة بؤس شديد ونقر
 دقلديانوس رجهت بعدها الى, ماكانت عليِ من التدهور المستمر ، فأصبح الأهالون بـابة آلات لإِنبات القدحّ، وقد كادت زراءته تكون مى المرفة الوحيدة فى البلاد



الأدبية . ومن الأسباب التى ساعدت على استياء المصريين ما يآتى : أولاً - زيادة الضرائب زيادة فاحشة ، حتى أصبح الا من ضريبة مغروضة عليهِ
 ليسوا الإلَّ عدداَ قليلاَ لا يمثل الأْة تَثيل القبط الوطبين
(in) (in)

- IrA -

ثالتًا - قَصركَيْ من المناصب على بعض الأنمرات المثئ ية وجعلها ورائية فيها رابعًا ـ ح حك الدولة لمصر بسبياسة التهر والسـلاح وعدم استجالابها محهة الأهالين
 المهلوْة بشكاوى أهل ذلك العصر هن حوادث السرقة والتهب والاعتداء الها
 دخول الغرسا








.

.
أم الحوادث التاريخية عن عهد دخول الفرس فى مصر,الى أن فتحها الهرب




$$
\begin{aligned}
& \text { عهد الدول الاسالامية } \\
& \text { الِْحتن } \\
& \text { العرب ونتوهم } \\
& \text { * (1) ( }
\end{aligned}
$$

العرب أمة قدية الهده لا يزال جيلها متهيزاً ولغتها حية منذ آلاف من السنين أـورال الدب وطبانانم جزيرة الهرب بن غربى آسيا. وم ثلاث طبقات :





سدود مياههم
(

 من بنى الماءيل • ومن شمب قحطان وعدنان تتألن العرب



 شرقيها كا يعيش العرب اليُحَّل الآن


 تاك المالك حرسا على حدودها وعونًا لما على أعدائها، كلماذرة مع الأكالمرة والغسانيـن ع الروم
 وعادا: والوفاه والأخذ بالثار والتناءة
 الرأى والعمل



 (1) زلك يبـ الطر (r) طلم معرنة الاغياء باثارماكوات الاتذام طل الارض ونحو ذللك

بالتُجارب أو تلقَّاه حكمؤُ من أطباء النَّساطِرة (1) والروم المُجاور ين لمم • ولم يكن
 وصناعات، كدبغ الملود ونسج المالابس وطبع الأسلحة، وخاصة المين التى كانت وسائل
 عرب البادية : بل كانت المين تكتب الدُسْتْ ( الذى قيل انهُ من اختراعها )

وعرب الثشال تكتب النبطي" والانبارى" من الخطوط العر بية



 وعبدة الجن والملانكة ، ومنهم اليهود والنصارى ، وعبدة الأحجار والأشجار . وتالما والما




* ( )
( فى تأسيس بحد الأمة العر بية وانشار اللمة الإِسامـية )

 الو و و"غرى قبل البـثة
 وكاتت فارس قد أَخذت تنتص أَطراف بالاده ، بل كادت تخترق قلب بمككته :











 كِكانة وقريش (
 فيهم حبّ تبادُل المنعة ( والقاء المطب والمباهاة بغصاحة اللـان وشرف المشير واستَكال الصهات المهدوحة
 عُـكاظ وذو الـَجاز

 "
(1a) (ارية)

عرفوا من كل ذلك فائدة الاتحاد، وزادت ثقتهم بأنفسهمَ فتطلموا الى الانتغاع





 مولد. ومنثوٌ•







حياته قبل البعثة وبعدها


 أول مرة بالقرآن اللكريم والرسالة . فذهب وأخبر السيدة خديكة ، فآمنت به، وآمن





السابقين، وبهم انتشر الاسلام
 المهدبة
 فانصم اليهم عمر بن الـطاب وحمزة عم النبى ، وبهها اعتز الاسلام


 وتتخطفهم الناس ، وحسداً لِّسول الهُ أن يستأثر بالنبوة والسيادة عايمهم على فقره














 وحبست عثان بن عغان رسوله اليهم • فبايع النبى أصحابه على الموت، ، وأراد فتح
.كة . فهادنته قريش وحلاؤها ، وأبرم مههم معاهدد صلع ، ورحل الى المدينة ثم انتتح حصون خَيْر (1) ونها جمهرة اليهود . ففتحها حصنًا حصنا .

وبعد رجوعه قدمت عليه بعثة مهاجرة المبشة
 من عامين حتى نتضها حلفاؤهم بتّهديهم على حلفا






 اثنى عشر ألف مقاتل . فاغتر المسلمون وأعجبتّم كثرتهم . فا التقى الجمعان ، حتى





( $\left(\begin{array}{rl}\text { ( }\end{array}\right.$
(r) موضنهبين الشام والمباز وهو الان اهدى كطات،



وكا كانت إمارات نصرانية تابهة للروم



صورة كتاب اللنى صلى السّ عايه وسلم
الى المقوقس عظي الق.ط



 أنصِّا ( احداهها مار ية أم ولده إبهمي ) وبغلة وحمارأ وكثيراً من عسل بِّها ، ورد
(1) (1)



- Ior -




 وخطب فيها رسول اله خطبة الوداع الشهيرة التى ئن فيها مهالم الالملام وأَ أصوله

 عله وسام عنه أبا بكر يصلى بالناس . ومات فى بيت عأشة ضَخْوة يوم الاثنين لاثنتى عشرة
 الكلاثاء فى حجرة عائشة حيث قُشض . ولم يذلن من بنيه وبناته إلاًّ السيدة فاطهة زوج على بن أبى طالب . ومات بعد البي بأثشهر قالئل ، وكل أولاده ماتوا قباله كن رسول الهُ ليس بالطويل ولا بالقصير ، ض>م الرأس، كَث"(1) اللحية ، ص.



 وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشُهير زُهداً فيها
(1) غزير شمر اللعية
 (r)

فبا اهديداب نهو الت:ا (•) (• بخرزما
* (ح (ح ( )
















 "


 (r.) (r) اريخ
- 102 -
 شالانة مر
 (الشام ومصر












 (



 والمراق ورَعاءهم . وفيهم بیض أبناء الصحابة ، خاصروه في داره بالمدينة ، وطالبوه






p7••••0




 طلى وماوبية


 عند منصرَفه الى المدينة ـ وأرسل على" السيدة عائشة مكرَّهة الى الما المدينة









على" ومعاوية وعرو بن الماص ، فنجح أَمرثم فى على" وخاب فـ مهاوية وعمرو ،


 واستولى علي المالك التى دخلت فى طاعة على ، وأسس دولة بنى أنية . فصارت الـلانة هـلكية ورائية فى دولت

 فوض النحو

على معظم أمالكك الدول القو ية إذ ذالك ما سيأتى ذكره

* الفتوح الإِسـالمية

التحام |اعرب ع الغرس والروم




 الموالية للروم فى جنوبـ الشام وعاد بعد أر بهين يومَا



فى آن واحد . ونَغّذ (ا عمر « بعله خطته على ما فيها من المصاعب وتغريق القوة

 فى تلا المصور :














الفرس وراية مملكتهم، وكانت من جلد مستتر بالجواهر اللكريهة






طر يقه اليها جحوءًا كيرة اللفرس وحاصر المدائن الغر بية، ثُ عبر بيشيشه الى الشرقية






 قرتَّم فارس



 فساروا وانضم اليه ثلث من فى العراق وقصدوا الفرس فى نحو هس ألفًا، فالتقوا بهم

 - $r$

 بملكتهم جمبعً فن حوزة المسلمين



فت (r) (r الشام
بعد أن سيَّر أْو بكر غالداَ الى المراق بقليل سير أر بهة جيوش الى بلاد الثام



 أو الواتومة










 فنروا اللى الصحراه ، وأوسع لمم المسلمون الطريق ، واكتعوا شرَّمَ • ثم أطبقوا على



 الاراريخ اللطولة (r) ومى مدينة صنيرة شرت الشام طلى أبواب الهعراء

الأُعداء، فردّوثم اللى خندتمّم، بل اقتخموه عليهم، وأقبل الليل فل توقف الهرب

 الزوم غير فرسانهم إلاَّ التليل . وكانت هذه الموقهة أعظم الوقائع بين الروم والعرب ؛

 وقبل خالد ذلك بالسـع والطاءة ه ونصح لأنى عبيدة فى الرأى والمهاد . وساروا لفتح




 الأرض ع التفت اللى الشام وقال : "السلام عليك يا سور ية سملام لا اجمكاع بعده"

وهرب الى القـطنطنينية

 هزبهة شنيعة • ث حاصروا بيت المقدس أربعة أثهر، وأنى بطر يقها أن يسلم المدينة

 تسام بي
الالدس ه 1 ه ثالاث مرات غير هذه المرة . وتم فتح الشام فى أقل •ن ست سنوات


مات بِهِ ه ألنَا من الصحابة هنمه أبو عبيدة

- 191 -

رe. $\quad(r)$
لا قارب فتح الشام الانتها الستأذر ع ه عمرو بن العاص « أميرَ المؤمنين ( عمر بن الخطاب " فى فتح هعر ، ووصف له ثوووّا وهوَّن علمه أمرها ، فامتنع

 عن هعر قبل أن تدخلها أو شئًّا من أرضها فانصرف، وإن أنت دخا



 عايها عَوْة فَ شهر ين الون ولا أمن » عمرو ه طر يق الاتصال بالشام أجد" السيو في طريق المواضع التى

 بدو الصحراء ، فعو"ضوا ما خسره هن جيشه الصغير


 حدثت فيها مناوشات عديدة انتهت باسنيلاء عرو عايها



(Y) (V)

كجيرة ) ، فعبر النيل فقوارب وسار بطريق منف الىالفيوم، فلا يفلحفىالاستيلاء
 فى صيف سنة • ع الهوَّام . وعدهنم

 هبن شــس






"



العرب بالمُقَوِّْس (r) مامر:


(1) شرت المباسية
( $r$ ( $r$ (



عكس ما كان لعدوه منذلك، فوق امتلاه الحنادق بياه الفيضان . فللا أخذ الُيل فى اله.رط ( فى شهر اكتوبر ) أخذ " المقوقس " يئس هن رد" العرب عن البلاد،







 ونى 7 أبريل سنة آ اع



 الحصن قبل الحصار ، حتى أنهم قطُموا أيديهم وأرجلام


 دامت اكثر من عشرة أيام، واضطر الروم بعدها الى التحيّز الى الاسكندر ية ، فاقتى العرب آثارم. . وكانت الاسكندر ية عظيهة التحصين وبها عن الروم ه . . . .
 كات تس


 بعض بلاد الوجه ال:حرى الصغيرة . وفى خالال ذلك كان المقوقس قد عاد الى




الاسكندرية (Y) أن تُدفع الِزية للمسلمين
(
(

( ) ( ) أن يسـح لاليهود بالإِقامة بالاسكندر ية

وضانظا لا تاندم








بيلاغة المقوقس ورجوا أن يناوا في ظل المسلمبن هدواً وسلاهًا ولاشك أن المقوقس كان اككبر مساعد على تسلميم الاسكـندرية ، ور با واكان

له فى ذلك مأرب خاص وهو جهل بطريقيته مستقالة عن ها القسطططينية « ، فرأى الى أن ذلك أسهل فى عهد المسلهين منه فی عهد أمة هستحية

$$
\begin{aligned}
& \text { كلمة فى الأم.و.يِن والعباسـيـن } \\
& \text { دولة بنى أْيَـة } \\
& \text { (pvoo-77|) ه|ry-s| }
\end{aligned}
$$





 التركستان وبلاد الأفنانستان وشالمى الهند وبلاد البرب٪ ( الجزائر و.راكشش )





》 الوليد بن عبد المللـ "





- 177 -



 كان هو ياتغتـت اللى داخل بالاده وتهيئة ما يلزمها من أسباب التقدم والمهران ـ وكان





 سالبا
 إل عد



 وون ذلاك الـين كثرت الفتن الداخلية فى دولة بنى أـيَّة وقو يت الأحرزاب




 سنة צشا هـ (


وكانت دولة بنى أمية من أعظم دول الإملام . ومى الدولة العر بية المحضة التى
 كلا بيد العرب ع ويرجع سقوط هذه الدولة الى جهلة أمور منها :





( ) (
 يـنـرون العباسي!ن عليهم
(
(plron-VO.: 707-IMY)
الـفأ


 " أبى "سلم الحراسانى "، . .



 كانت تضارع المباسبة ف المام والمنارة وعام

مدينة الأنبار بقرب الكَونة دارآ للانلافة ، وهر أول من اتخذ الوزراء ،وكانت مدته
 وءره سش سنة
ث











 بغداد شغف بالملوم والآداب والفنون والفلسغة لا يكاد يكون لـ نظير فـ تاري اللالم بأسره

 الالمر ه الآى نافهـ


(rr) نابر (r)
















 فى مدتها العلوم والمعارف واتسع نطات الغنون والصناعة والزراءة ، وبالغت
 فلذلك كانت حكومتها فارسية الصغغة ، وآثر خلاووها المرس ثم التراك على المرب

بالمناصب والهطاء
ومن أه أسباب سقوطها :
(1) (r) (r) (r) أصول الاسامام
 خدمة، فاستقلوا با
( ( ) (






 هنها يهمل على إعادة دولته ، فيهّل ذلك انتسام الدولة الم عدة ماللك وإمارات أعبها الفناء
亚


$$
(م \wedge \backslash \lambda-7 \varepsilon 1) \cdot \text { ץ } م \text { م }
$$




* شكا حكومة هع ولواحقها


- ivr -






品







يتغي بعد ذلك بناسبات الأحوال
أواع الولا:






والإشراف على غيره غالبًا





وثادة الجيوش، وiصب القناة وأصحاب الشئرطة والمظالم وغير ثم ثن كار المال ، الما



 كن ذلك سبيًا في انصراف كثير •ن الولاة المصلحين عـن القيام بالأهمال

الـنافهة العظيمة



















- ive -

وأعفى منها الصبيان والشيوخ والرهبانوالنساء . وأما ضريبة الأرض فـكان على





 ذلك فى أول الأتح • ثم صاروا يؤدونا

 الخراج ( شبيه بوزيرى المالية والأتشغال )

 أرض مـر



المزروعة ( مليون ونصف ) ( آر ( ) (

$$
\begin{equation*}
\text { (r) (r ••••• } 1, \ldots \text { ضرانب شتى } \tag{أربعةهلابين}
\end{equation*}
$$



 أبواب المجاية بلغ أر بعة آلاف الفـ ، وتلما زاد على ذلك
(القضاء والثرطة والمظالم
كان من حق الوالى بعسر تنصيب القضاة وعزلم من غير مراجهــة الحليفة .
 القاضى بأثره، وأجرى عليه ثلاثين ديناراً فى الشهر







 :القشا:


 إلاَّ بعد أن نادى الـاكَ بالبِلاَد



 على القاضى • ونظيره الآن النائب العهوى وأقلام قضضايا المصالح - التمس ىی المراثن

- iva -

المقاتلةَ










 واسُقُقلوا :rا

الرى والز راعة والتجارة
كانت الأهمال الماصة بهندسة الرى ، •ن كَّى الملجان وإقامة الأحواض

 اللدى كان متبعًا زمن الرومان




الصيفية أيضا . وكان يزنع بعصر اللكتان والهـح وباق الحبوب وكثير من الككروم
والنخيل والناكهة

تضارع فيها وقتئذ أصن أهل الديا

 بالبحر الاحر ، وبق الى صدر الدولة المباسية حتى ردمه المنصور





 الرcوس ، فڭان ذلك سببًا في كثير من الeتن

 هدية أر بعة آلاف دينار من ضرب سنة واحدة

*     * أشهر الولاة وأَ الحوادث فى هنا المهد

أول ولاة مaر من المسلمين فاتحها العظيم " عمرو بن الماص "، القرشى ، ولاًا عمرو بن الماس


(rr) * ون غيه










 وـدالر, الاسكـدر.ية



 ابـ سـد





 ورحل هنهم فريق الى المدينة اتتركوا فى قتل عثمان
 أبى بكر الصديق ه، فقتله جيت هماوية الداخل الم هصر بقيادة عمرو بن العاص
 *مرو "مانية


 من •عـر القديهة

( جامع عرو )

رسمإلمى افندى بوسف

 (ע عقُبة بن عار الجُجتى" «المشهور قبره بالقرافة، ، فصُرف بهد سنتين وثلالة أشهر

وجُسل أميراً البحر، فقتح " (رودس" . وهو أول من وض الأعلام على السنن من
 الى البحر • وهو أول من بنى منارات المساجد . وتونى بعد ولايتَ بكهس عشرة سنـ


 عبد المزيز ابن مروان


 نستخ الدواوـي




 بالمرية بث أمية من العرب





 طولون والـشراه بال كجان البفالة وحبل قالمة الكبش

بدون صaو بة كيرة ، بل أن كثيراً من العال والموظهين بقوا فى مناصبهم وأخلصوا اللعباسبين فی خدمتهم
 اكتر ما كان للمسلهين أنفسهم بسبـ الحلاف بين الشيمة والسنبين : وكان بعمر






 ثلاثة آلاف ,أس من قتالاه الم الفسطاط






 الاتزاك

 عليها من سوء


- int -
"


 عدة مرات قى الحمثمد وَّ وصلبه ، وأرسل رأسه لالحليفه بيغداد







 وكبر تأْنم

 با



 ( )
 لانه أول من أدخل زرعه بعمر
- \Ar -
 (
 ابـ طامر
 .


 ثوراتْم وهزهوال|
 غير أزهُ لم يض على عودتهِ الى والق: Lab

 ,


 إلأَّاخحا
 , سـة







 بالك بحر وأسس الدوله الطرولونية

$$
\begin{align*}
& \text { اهٌ } \\
& \text { الطالوليونوالاخشيديون } \\
& \text { الدولة الطولو تية } \tag{1}
\end{align*}
$$



ويزسلون الحراج اليهم



 لا يدخل في دأرّه الاسكندرية وغيرها
 ابن طولون حتى كت" يده ، فغظم بذللت شأنهُ ....


 من الجهات التى لم



 لابن طولون جو" مدر فأخذ فى الإِكثار من الجِند والمدم والـدتح . ولا رأى أن بيت الإِمارة بدينة


 عجيبًا لَّب الصوالمة ومسابِة الحيل
 وبنى كذلك مارستانا للمرضى ، وتر"ب العلهاء والزهاد والقراه ورتب الصدقات والمبرات، فككثرت بذلك نقّاته ، فنغ ارسال الحراج الى " الموفق " ، ، فسيرّ اليه


 فلما وصل الى مصر وجد أنــــــا ابنه 》 العباس " قد انتهز فرصة غيابه وحاول الاستيلاء على الملك ، فتغلب عليه وسجنه باقى حياته ه أى أِ زوجته
تاريخ (マ£)

( رسم لـكحبان )
( جامع ابن طولون )
وأراد » ابن طولون ه الاستيلا• على .كة فلم يفلح ، ولِّنْ بالمسحـد الحرام
 تطع المائق فتطع بذلك كل صلة بالـالافة . ملك لايعدله ملك المليفة : يشهل الشام والجزيرة وبرقة

البلاد وغت ثُوتها ـ وتوفى وخرانئه هُعْهة بالأموال

وكان مع ذلك طانش السيف : يقتل ويمبس بالظانةّ، ولمـا اشتد عليه المرض قبيل وفاته غضب على أطبانه فأعدمكثيراً ذنهم وعذّب آخرين
 جاروبه
 غرائب الأثشجار والأزهار ، وانخذ حظيرة لانسباع والوحرش ، وأعدَّ بقصره بهيرة

- inv -

 الموصل والانبار







الموصل الى مدينة " سُرّ ثن رأى "ه على نهر دجلة (
 بالاد الروم مدة ثالاثين سنة . .


 واحـ









ابو المساكر ثم تولى بعده ابنه » أبو العساكر جيت "، ، فل يكسن السيرة مع أهله وقواده
 هرون




 شيبان





بعد أن انقرضت دولة آل طولون عاءت • دمر ولاية عبابية، يتوارد عليها الولاة
 عود: النغوذ الامبا-سيبن

 من وقت لآخر لتوطيد النظام ـ وازدادت المالة حرجًا بتوارد غارات الفواطم على البا

 * كانت بلد: عظمهة بيلاد التزكسناذ ولا كو ر: تسمي باسـبا





 الولايات الأخرى اللدولة
 وأول . ا حدث من ذلك ان " ابن رائق " أغار على " حِمض " و " د.شق " ، ،


 المليغة أيضًا هـي





 وُدفن بيت المدد




 (



 كانور
 .








" الU

$$
(\rho 11 r 1-979) \cdot \infty 07 \%-r o n
$$


















 المعريين ، ودولا اللوليين المعرية

 فنجح فى دعوته وطرد الأمـير الأغبى" الـا سنة



بين المؤرخين خلاف كبير في صحة نسبه - Yav ) ميد اله







 » عبيـ الهه « بالأمو ر الداخلية باقى حياته
 فبذل غاية همته فى توسيع نطاق ملكه ، فأرسل أسطولاً أغار على شواطئ ايطاليا وفرنسا والأندلس ، وأرسل جيشًا الى مصر هزمه الإخشَيد . ثم هرفـا




;




التمـك بالمـت



المحــ الأتلنت



 ,
 ( 979 ) ( فى الـال فى توطيد الأثور فى مصر . وكانت قد فثت بها باءة ، فأرسل " المعز" "




 دaرى والآخر دغربى ؛ إِكل " (Y0)
 المارةُ مورد رزق العمَّآل العاطلاين F



 يقغى عليهم سنة • . هr ه ( (




 سنة ץrش هـ ( ( وفى سـة سרץ ه (



ون سنة زماء عهر المز




$-140-$








 . يومًا ما فى أعين السو'د الأعظم •ن المعريِن




 تشكل


 ذلك هن أنواع الفخامة والترف . وبذل „المزيزه الكکثير من المال على إقاهة المبانى
 بيامع " الماك " (لأن الحاكم هو الذى أكه ) بجوار باب الفتوح • وهو أول من

- 197 -



 -997 : ※ \& (













 ان اخته عملت علي قتله وذلك سنة فتولى . الظاهر



أول أمره في قْضة همته ، فدام ذلك أربع سنوات ، ثم غلبه على أهره بعد ذلك






 ثَ



 سنّة







 ويدخل متحصل الجميع للخلينة. ويشّى فى موكب المليفـة يوم فتح المليج نحو

- 19n -

信




















 فِها • فقّلِ » بدر الملمالى " رجاهاه ودخل معر فی جيت من أهل الشام ، فتتك

بالعُوَّاد الأْرالك ـ ثُانصرف الى اصلاح البلاد وإخضاع الانارجين من أهلا ، فساد الأْن وازداد اللخراج وعمَّ الـمير
 جيع الناس • وبنى حول المدي: سوراً جديداً، وتيد فيه ثلانة أبواس ضهام لا تزال الى الآن -وض尺 إعجاب الـظظرين ، ومى باب النعـر وباب الفتوح ( سـة


 الجيوش وهات فى سنة واحدة
المالمغة ( سنة (





( p 信

( (








تأسيس الامارات الصليبيتبالشامر
وءلاقاتها بعر

$$
(\rho 11 \times 1-1.97): \infty 07 \%-\text { \& }
$$








 الهغة على معطم آسيا الصغرى سنة عطيمة سميت (> ملكة الروم « لأنهاكانت من قبل جزعا من بالاد الروم

 يسنعرَّعرُ الباب!



هاضرة دولته، فلجأ اللى البابا رئس النصرانية يستصرخه على صد هؤلاء الأعداء، ،







بسرعة لشدة تعصبهم وقضا، مآر بهم
وأول من هاج التوب وأخرج هذه الرغبات من القول الى العـل راهـب متعض"ب بطرس الناساك

 على المسلمين . وعند ذلا بمع البابا أمراء أور با وحرضهم على اعلا الان المان حرب دينية


 البلاد الذاهبين لفتحها صادف هذا الوقت فترة ضهف فى شوكت الأترالك جاءت بين التهضة التى ساتهمهم



 لنغسه ع سلطان الروم، ومضوا اللى سور ية ـ ـ فوصلما اليها بعد أن مات مات عدد عظم منهم ومن دوإهم جوعًا وظها الْا
 (マワ) تاري

تأسيس الإمارات اللاينينية



نسبة الى الأجناس اللاتينية التى كان يتألفـ هنا الصا






 من يد حُماتهِ البواسلس ( السلجوقيين ) حتى انقضورا عايه وافتتحوه وغنهوا هـه

 المقدس سنة

 ,العلييون


 خطة الدفاع عن مصر
، (V) (V)


 الناس وقتلوه سنة

سالت الإِمارات اللا نِينة





الضهن بالتدري














- Y•₹ -














ولايتها (دون المدينة )

* •عمر والصاليـيون





 محل بهض . وكثثرت هذه الو ,لات فـ عهـد الظافر ، فاجترأ أحد الوزراء على


( $\boldsymbol{\rho}$ lloz: © 0\&q )







 تعدّى الأعداه . وكان عهده عهد هدو وسكينة في البلاد










 و 》 نور الدين " لو انتّا . فعلم بذلك " نور الدين " وبادر بارسال جيش من الأتراك

بقيادة (》 أسد الدين شيركوه ه ومعهُ صلاح الدين ابن أخيه، وصحبهم شاورَر . فدخلما
 ث








 الحرص والـيطة












 ثم سار » شيره " صالح الدين ه فى نصف المِيش، ورجع هو بالنصف الآخر لإِّام فتح الصهميد


 يتوكوا هعر اللمصريين
 ولم يلبث "مرى) ان رجع بجيس آخر ( ير يد غزو البلادهذه المرة لا الدفاع عنها ) اللى معر



 الحريق تشاهد الآن فى أطالل »الفسطاط ه بالقرب عنعصر القدعـة الـالية ـ وجاء



 لثالث مر:

 الشام بغنى حنين





 Fمات الهاضد سنة ouv هم (


* مزايا الفاطهيين وأسباب سaوط دواتهم

 ترَا وتَتمًا








 (rv) تاريخ (rv)
 ( قرب جامع أولاد عنان الآن )


 الأزهر ، وجاع الحاكم، والمامع الأقر ( بالنحاسين ) وأسبابُ زوال هذه الدولة ترجع الى عدة أهور دنها :

 المافسة بين جمع هذه الطوانت وأثار بينها الحروب الداخلية التى خربت البالاد الماد ، وأهكت العباد، وعطأَّت المرافق ، وأذلًّت الملفاء فـ تصورم . ومى الغلطة التى غلطبا العباليون من قباهم

( منارة جاع الماكَ وبرجط باب النتوح )
دسم مكل اندى يوسف
(Y)




 أطراف بلادم
 فی إيالهم




2
فـ الحضارة المر بيهّ بالمشرت

 ونشـرح هنا هال حضارة الهرب بعد اسالامها وبسط سلطانها على أَنفس بماللك العالم العديم ذن:ول :

لم يكن مربى الامل • فثلا -هارة الامة المهرية ذ عهد الماليك عرية المبنة
- rim -
*     * الآداب




 بين اكثث من مابتى الف الف نةس
* علوم الشرانع والقوانين

 من الةرآن اللكريع والحديث الشريف . فوضهوا الأصول والأقيسة لأن يستنبطوا




 عن أُصوه
* الموم الإِلهة والــكمية















 والـكنهم م





 المأمون والواثق وغيرها من خلفاء بغداد والملوك التى اشتقت من الدولة الهباسبة

ععور ازدها، وعناية عظيهة بهما ، فنقلوا فى زن الرشيد والمأمون كتب اليونانمن


 والقاهرة وغيرها مشهورة
 والنـكمبين
 وابن الهْيُمَ الرّياضى وكـيرون ونا

* الحمرافيا والتاريخ





 الهرب قد سيةوه اليها عن مئات السـين




 بذلك خطلها للأور بين الذين برعوا فيها فـى الأزمنة المديثة
— rir -


* الهوم الطجي**





 إفريقية والأندلس














حراب من الحثب ( من عر النواطم)
كمى من المدن ( (من عر المالبه)
تنور من المدن ( من عر المالبه )



 وحسَّوا الاخرى
ولم يكن علهم بالنبات وخواصهُ وعلم المقاقير والصيدلة أقل منه باكیيماء
 المستخدمة الآن فى أصعب الصناعات ـ والعرب ه الخّترعون لارقَّاص ( البندول )
وبيت الإبرة ( البوصلة )
* 



 صاغت عُمأنَ، ولا نُشًا
 وم الذين أدخلما صناعة الحريز والقطن والورق بأور با

التجــارة
أما تقدهم فى التجارة فلا تزال آثاره تاخصة الىالآلن، فتجارة أواسط افريقية
 ما وُجد من آثارهث ودنانيره فيها • وستهم تِّلغ الصين واليابان والأوقيانوسية قبل كثش البخار بأكثر من الف سنة
(rی) تار (r)

- MIA -
* فن الـارة *

نتل العرب أكثر فن المارة من مبانى البوزنطيبن والغرس، والكنهم ما لبثوا
 وما اكمب الملبنى العر ية جالاً ورونتًا القباب الثامخة المزينة، والمنارات الثاهتة ،


* الفنون الجميلة


 ما صنع الإِنسان




ورسومهم فى جلود اللكتب أوضح دليل على نَبْهم فـ ذلك الك




 والموستق عندم وجهلة التول ان علوم المرب وآدابهم ونونهم مى الملمة الموصلة بين حضارة

 فى إحياء الهلوم والغلسغة ف أوربا : أخذت ذلك عنهم شرقًا أثناء الحروب الصليبية
 بالحيوان ، نصيب لم يتلّ عن أنصباء الأم الفاضلة

$$
\begin{aligned}
& \text { اللدولت الأيوبيت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

 الـكرد .




 بهد عهة الألَّ لما كان يدل" عليه ظاهره من بهولة انقياده
 قيام • ونا رأى أنه صار وزيراً للآليغة الفاطمى الشيىى وعاملاً لْور المين صاحب
















 وانزل القصور رؤساء جيشه ، فباتت تلاك القصور الميملة بيدة عن عناية الملوك ،

ويككن ثنقيم ما بقى من سيرة " صلاح الدين ه الى ثلاة اطوار :
(1)









وتخسين سنة
 وكان الفرنج قد عزموا على مساعدة الكازُ


 توحَّدت كمة المسلمين عمل الى استئصال شأفة الصليبيين من الشرق
(r)

ترك ه نطات الدور

 ( ابن أنحى نور الدين ) جيشًا لينغ مالى جيش حلب، فسار الجمع القاء صلاح الدين،



نصر الى قرب الغرات
ظمة الميل




 صلاح الدين باقتًا با الى الآن

（ القَلهة قبل عهد يهد على باثا ）






وبذلك تم له ما أراد ، وصار أمراء الملهـين هن كل جانب رهن الثارته ، يذّونه

(r) صالح الدين والعـليبيو ن.

كانت بين صلاح الدين والصليبين هدنة فی هذه المدة ، ولكهنها اكانت هدنة













 دنانير على


 ．
 جديدة ، ثم تمها علمه
 （ و（








البيت المقدس بلا ضريبة
تأُ مروب










 يقابله قطط كان يعجب بشهامته كل الإعجاب



 اللكاتب وكانت له شهرة فانقة فـ البلاغة
(-)
لا تونى صلاح اللدبن تولى أولاده حكم الدلاڭة الأءمال الهظيمة من دواته ومى دمشت وحلب وهaم . وتولى الأهمال الأخرى العادل وبنو اخوته







 (
 تاريخ (YQ)








 على ونى سنة آ آ ه (





واقف بعده فى وجه الصاليمين الاكام
 امداد جديدة كثيرة، فعرض عليهم الصلع على ان يرد" اليهم إمارة بيت المدّس





واضضطروا الى محار بة المسلمين بـKن كان قد حصنه اللكامل بالقرب من المنصورة














 بساعدته على رد كل ماجم ولو كان مسيحياً، وأن يمنع المدد عن أهراء الصليبين




 السهادة على جيعها، ولم يبق له منازع من آل أيوب . وعاش غيو تسع سنين لم يمارب


 اقتسام البلاد



 حديثهم والمناقشة معهم
 المادل عن التدبير ، فأنكر الأمراء ذلك وخلع الموه بعد سنتين


 ذلك من اكبر غلطاته ، فانهم سلبوا المأك من أولاده الما سلبوه من أولاد الامتصم


 سنة
 فى عهد جده ．وفى آخر مدته（（
 الصليبيين ．فرابط الملك الصالِ بالمصورة ومرض مرض الموت ، فأرسلت سُرِّيَّه
 ومات الصالح فأخغت السيدة موته وأصدرت الأواهر با يششبه توقيهه، وجمعت قوَّاد






 "لواس التاسع" وسجن فى دار ابن المان ( ولا تزال باقية بالمنصورة الى الآن ) ،









 وانهت دولة آل أيوب من معر • وبّ:ت دول منهم بالشام دخلما بعـنُ في طاعة الملالك مع نوع استقالال

*     * مزايا الدولة الأيوبية *

وأسباب سقوطها





 ونتض الهوود والزدر القيتح • ولولا وقوف الدولة الأيو بية فى وجه أور با المسيحية






 عهدهم باهتالهم بالزراعة وسهرم على نشر المدل وتوطيد النظام
وأسباب سقوط هذه الدولة ترجع الى عدة أمور هنها :

 فتغكאت عصبيتهم وأصبح بأسهم بينهم شديداً

رؤساء الجند والوزراء
 شى، فى الدولة حتى تدبير التصر، وتغاليهم فن جلب هؤلاء وهجر الأ كراد أصول الدولة والعرب أهل البلاد

رْ رْ
s.llobllog

$$
\begin{aligned}
& \text { (plolv-1800) art-7EA } \\
& \text { ( ) ( } 1 \text { ( دولة اللاليك البحرية }
\end{aligned}
$$









 ورصلوا فى آخر أيام الدولة الأيو بية الى درجة عظيمة من البأس . ولا أغضبمم

 ايـ





 الصبى وولوه ــانهن



 طارده حت أخرجهم من دمشق وحلب وانتزع اكثر امارات الثام •ن أيدى






 بين دمشق والقاهرة وكان " بيبرس " يرى الى بلوغ ما بلهه صلاح الدين وإلى اسثئصال شأفة
 أولاد الحلفاه المباسيين الذين فروا من وجه الئتار من بغداد ، وبايهه بالـلافة ولقّبه












 (
 النو بة سنة وV


منزلة كييرة بين جمع من جاوره من المولك والأمراء وكان شجاعًا عالًا عادلاً فى الملة حسن السيرة ، لا يشوب سياسته إلاًّ شَى،
 الهغرى . وبمض المأخرين يكتب الاخبر:( تمعربة ) تاريخ (r.)

من القسوة والميل الى الغدر ، ساد في أيامه الأمن وانتشرت الهلوم والمعارف . ولم



 وبهد وفاة " بيرس " حدثت منازعات بشأن تولى الملا ( شأن المليك عند













 والقة التى دُفن .با ( جامع قالاون ) ، ووتف عاليهما الأوقاف اللكثيرة وشرط فى




## ( داخل جاع تلاون )

## دسم الكيياذ


 يعدةّ والده لهتح" الهلييون فنال جيوشمهم للدفاع عنها ، إلأَ أهم اختلفوا حسب عادتهم، فتّحجند


 - पaミ 1 (

 واستولوا على 》 دمشق " ه الآَ أن المسلمين هزهوه





تر من هذا الطريق




 الالم مى من صنع هذا الهصر

 صلاح الدين • ووصل بين النيل والاسكندر ية بترعة ، وأنشأ طريقًا عظيمًا بجانب النيل أفاد فائدةَ البِسور وقت الفيضان


قوى البأس، شديد البطش، ذا رأى سديد، وعزيعة من حديد، وكَان عصرة بمخامة ملكه وعظم مبانيه و:جال ذوقه أرقى عهور الـضار المارة المصرية



 حسن ( بجوار قلعة القاهرة ) وانتعى الأمر بانقراض هذه الدولة واستيلاء المليك الشـراكـة على الملاك

* فشل الحروب الصليمية ونتابٌها

الستولت الماليك البحر ية على آخر مابقى بأيدى الصليبين بالثمام، وبذا انهت


 الحروبالماليية

كـيراًا الى وقوع التَال بينهم
ثانيًا - وجود عدد عظيم من الالصوص واليمرمين والمتشمدين بين جيوشهم!
جرّ" ذلا الى الاختلال وتلة اللظام
 صلاح الدين وما بعده
رابمًا - حسن نظام الجيوش الإِسلامية وشجاعتها




( جامع السلطان حسن )
رسم اككجيان
;نأُّ حسْنَ رباكانت تم بدونها مدى الأيام ، ولكنا تنسب الى الحروب الصلبِية
لظَورها عَيْبَا
ومن أم نتأُ الحروب الصليبية للأوربين ما يآتى :
أولاً - وقوف الغر بين على أحوال الثـرق بعد جلهم بـد وادراك كهم أن به حضارة
تأتِ المروب الصلبية

ثنوق حضارتهم، فاتسعت أذهانهم وتولدت فيهم روح الاستطالع والاستَكثاف ثانيًا - تأدية اختالاط الغر بيتن بالشرقيين خيو قرنين بن الزمان الى اقتبالبهم
 والصنائع بأور با
ثالنًا - وأنها أوجدت شيمًا من الأتلاف بين الأم الأور بية الخختلةت وأزالت ما



 خامسًا - وانها كانت سبيًا فانساع نطات التجارة والمالاحة بينالمشرق والمغربا وذلك أن السفن الهـديدة التى كانت تآتى بالصليبين من أوربا كانت تما تمود اليها






$$
\begin{aligned}
& \text { (-) - دولة الماليك الشيراكسة } \\
& \text { أو ه المليك البرجية « } \\
& \text { (plolr-Irar) A ary - vas }
\end{aligned}
$$















الأجنبية كحو قرن ونصن من الزمان :
 المليك البحر ية وتولى اللاك ، ثا ثار عليa المليكاك وخلموه وأعادوا اللى الملك أحد






 بالنحاسين الشهيرة بیامع برقوق . أما المدفنذوالة

المعروف أيضا بياهع برقوق فن انشاه ابنه فرج ونى سنة س هم ه خرج السلطان فرج الى الشام بلمار بة تيهورلنك الذى خرّب

حلب وزهف على دمشق، فوتع بين الجيشين بیض مناوشات بالقرب من دمشق




 كتوطيد السكينة با واخضاع الثأرين من الأمراه

( جامع برقوق بالصحراء )


 البامع الممروف بجامع المؤيد بيوار باب زُوَيلة
(VI) تار
 بهم ، فسانت حالة الناس، واضطربت الما
 برسباى















 تايتباي " قا تِبَاى « (




بامع قاغغباى ( رسم لكجيان )


رامل بامع النورى ( رسم لكياد )

- vir -

بهم قدهه • إلاَّ أن حروبه اللكثيرة اضطرته الى زيادة الضرائب زيادة كبيرة وإلى ابتزاز الأموال من أثر ياء اليهود والنصارى وكان اكبر شاغل له هو ازدياد قوة آل عثمان الذين صاروا بهد استيلانهم على






 فتنة كبيرة بين طائتّين من الماليك، خزن




 ( 10 ( $)$



 بالبلاد فى أوانل عهده ولم يعكر صغوه سوىنزاع قام بينه وبينالبُرْنُّال ، بشأن تَجارة الهند ـ وذلك أن البر تالمر يالتجارة
» فاسكو دى جاما « لماكشف الطريق الى المند عن طريق رأس الرجاء الصالط


 تلاك الجمات ．ووق بين الفريقين بمض مناوشات لم تكن هلا نتيجة قاطمة ، اذ الم الما
 من تجارتهم فقط بل اتهت ت بالقضاء على ملكهبم





 سنة





 عن الـلانة لسالاطين آل عثان

ملخص أه الحوادث التاريخية منذ تأسيس الدولة الاسلاهمة



- $\boldsymbol{Y}$ § $V$ —


\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline الباد الألن： \& ど \&  \& ر－man \\
\hline \multirow[b]{13}{*}{\begin{tabular}{l}
وطة المو \\
（A rva）المتهد（
\end{tabular}} \&  \& ris
ras
rag
rv

rwi \& | الالمطانع وبامع ابن طولون هم ارسال المدرأج اللى المونق أنى الملمينة |
| :--- |
| اخضناع مسظم بلاد الشام هذف اسم المو نق من المطبة ونا：ابن طولون |
|  |
| اظار：أميرى الموهل وا والآبار هلى الثام نودى بخـارويه طاءًا＂على الموصل والجزير： | <br>

\hline \& 191 \& rus \&  تطر المدى للعليغة المتخد <br>

\hline \& 197 \& rar \& | تتل هارويه |
| :--- |
| امنمهلال الدولة الطولونـة | <br>

\hline \& 9.0 \& rar \& انتراضها <br>
\hline \& aro－9．0 \& rrs－rar \&  <br>
\hline \& 979 －970 \& ron－rrs \& الدولل الاخْبدبة（ <br>
\hline \& 9ro \& mr \& نولى الالخشيد والياً مل بمر <br>
\hline \& 9 9． \& rra \& است大ال大 <br>
\hline \& 9： 5 \& mr \&  <br>
\hline \& 9 97 \& T\％ \&  <br>
\hline \& $9: 7$ \& $r$ \& المiر－هـ وناة أو ور ور <br>
\hline \& 970 \& reo \&  <br>
\hline \& 979 \& ros \&  <br>
\hline \multirow[t]{2}{*}{نودى بميد السَ خليفة كاطمبا} \& A9\％ \& 94． \& <br>
\hline \& 91. \& rav \& <br>
\hline بالمغرب تولية المز الملاة \& 9.9 \& ［\％1 \& <br>
\hline اـينَلا：جوهر قائد المز طلى \& 979 \& rod \& <br>
\hline
\end{tabular}



 . (1)

 وسوا-ل افريقية والسودال الح وظا نور الدي


(ب) تُوسيع نطات دولته

 انثاء المدارس لنثر مذهب الْامام الثافـى

*
وو
(

 ويت المäدس



وثاة صـلا
( ( $r$ )
 ;زاع بين أولاد صهلا الد




| البِاد الألنـية |  |  | ノ-m. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| انهاء المروبالعليبية وا ا:تراض دولة الــلييـين الشام |  |  | من آناره مسجد الطاهر بالحسينية <br>  <br>  هادن الـليبيين • 1 س:بوات <br>  |
|  | lrat | 7 ${ }^{\text {. }}$ | طارب الصليبيبن بالرغم من البادنة |
|  | $1 \times 19$ | 7 1 A |  |
|  | irar | 711 |  على عكآآر مدينة همبية بالشام بغيت بأيدى الدليبين <br>  أزمى مصور المهارة الاهسلامبة بمر |
|  | Ir.. | 799 |  |
|  | $1 r \cdot \%$ | v.r |  |
|  |  |  |  <br>  |
|  |  |  |  <br>  |
|  |  |  |  من آثاره تاطاطر الما• المو صلة بين اليل والتالعة <br>  |
|  | dotiv-itar | arr - vat | السلطان هـن بجوار التلهة <br>  <br>  |
|  | irat-irar | A.1-vas | برتوق : مؤس دولا |
| استيلا• نمورولك طلى بنداء خغوع الجزبرة بأسرها لـ | Irat | v90 |  |
|  | 1raz | v97 |  |
|  | 1799 | A. 1 |  |
|  | 1599 | A. 1 |  ومن آثاره مدرسته بالنعاسين |
|  | 18.1 | A.r |  |



